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Abstract 
Intersections are very important areas for traffic operation in urban street， In designing 
these intersections， an engineer has to determine the traffic capacity based on the basic 
valu巴 ofsaturation flow. 1800 pcu per an hour of effective green time， which is based on 
the observations of dry surface conditions in summer， is specified and used for the ana-
lytical procedur巴 ofcapacity. 
Recently the use of this value for calculating th巴 capacityof signalized intersection in 
snowy cold region， such as in Hokkaido， has been questioned since traffic characteristics 
and vehicular behaviors wiU be largely affected by changes of surface conditions in winter. 
Thus， the authors have made some attempts to observe the traffic behavior at some signal-
ized intersection in Hokkaido under summer and winter conditions. 
This paper d巴scribesthe findings of these observations: the degree of reduction in capacity 
and the degree of increase in the passenger-car unit of large-size truck by the change of surface 
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交差点名 車線 夏・乾燥 夏・湿潤 冬・凍結 冬・圧雪
第 I 42 ( 9) 27 (10) 26 (15) 37 (11) 
1. 国道鷲別交差点
第2 48 (18) 30 (10) 23 (10) 35 (22) 
2. 道道鷲別交差点 第 l 26 (15) 17 (12) 29 (22) 31 (21) 
第 1 / 39 (17) / 
3. 国道花咲交差点 / / 第2 8 ( 1) 51 (22) 
第 1 20 (12) / 24 (13) / 
4. 市道旭町交差点 V V 第2 18 (12) 14 ( 9) 
(注)カッコ内は乗用車のみのサイクル数で、内数
( 6 ) 
冬期積雪寒冷地の信号交差点設計要素iζ関する基礎的研究 667 
2. 交差点別路面状態別の基礎集計表
表-3. データ基礎集計表 (1) 
交差点名 車線 ノfラメーター 夏・乾燥
平均車頭時間 2.01秒





第 標 準 偏 差 O. 16秒
2 平均待ち台数 13.8台
平均大型車混入率 11. 9% 
平均車頭時間 1. 88秒
第 標 準 偏 差 0.27秒
2 道道鷲別交差点






標 準 偏 差 〆3. 国道花咲交差点 / 平均待ち台数
平均大型車混入率 / 
平均車頭時間 1. 97秒













































































(償失) 認内'1平均 Ff:i_1-'5 !h'j 間
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( 8 ) 
冬期積雪寒冷地の信号交差点設計要素に関する基礎的研究 669 
表-4.夏・冬別の飽和交通流量計算(市道旭町) 表'-5. 車線別の飽和交通流量(冬・凍結)
ノfラメー ター 夏・乾燥 冬・凍結 ノfラメー ター 第1車線 第2車線
平均車頭時間 1. 97秒 2.58秒 平均車頭時間 2.26秒 2.31秒
標準偏差 0.25秒 0.43秒 標準偏差 0.26秒 0.37秒
回帰の範囲 3台-15台目 3台-13台目 回帰の範囲 4台-10台目 3台-12台目
回 帰 式 Y=0.518X Y=0.377X 0.584 -0.208 回 帰 式
Y=0.442X Y=0.434X 
一0.469 -0.689 












































路面状態 大型車当量 平均混入率 換算交通流量
凍 結 1. 97 8.3 1660台(1590台)
夏・乾燥 1. 39 21. 5 1720台(
凍 結 1. 63 7.5 1640台(1560台)











表-8. 飽和交通流量(台/青1時間)のまとめ 表-9. 発進損失(秒)のまとめ
夏 冬
交差点名 車線
乾燥 湿潤 凍結 圧雪
夏 ~ 
交差点名 車線
乾燥 湿潤 凍結 圧雪
国道鷲別 平均 1770 1670 1600 1380 1 国道鷲別 平均 0.96 1.72 3.19 2.83 
2 道道鷲別 第 l 1870 1780 1640 1620 2 道道鷲別 第 l 1. 78 o. 77 1. 80 2.44 
第 1 一 1590 第 l 一1.06 
3 国道花咲 3 国道花咲
第2 -I 1560 第2 時1.59 



























交差点名 車線 夏・乾燥 夏・湿潤 冬・凍結 冬・圧雪
国道鷲別 平均 1. 72 1. 80 2.05 1. 39 
第 l 1. 97 
2 国道花咲








当量値 。 5 10 15 20 25 30 
夏期、乾燥 1. 72 1. 00 O. 95 0.93 。.90 0.88 0.86 0.84 
冬期凍結 2. 05 0.88 0.83 0.80 O. 76 O. 73 O. 70 O. 67 













































結果を示した。 これは， 冬期 0.1 
路面では大型車の補正は混入
率0%すなわち飽和交通流量 図-8.
15 20 25 30 
太;柏市混入率(搭)
凍結路面の飽和交通流量と大型車混入率































2)鹿田・井上他3名:I信号交差点における飽和交通流量の観測結果についてJ， 交通工学 Vol. 13， 
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